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A design team “Design Soil” participated in Salone Satellite 
for the third consecutive year with the theme “Lagrangian 
Point”. And a couple of past student’s works were selected 
for other exhibition in Milan and so on. 
In this year, student members of Design Soil especially  
who has participated in Salone Satellite in the past  
prepared  and managed exhibition independently.  
Students become to set their aim higher and they become to 
train themselves voluntarily through continuous Design 
Soil activities. And it is a worthwhile experience that 
effort gives us worldwide recognition as a designer. It is 
the natural low but it had become not to be taught in 
Japanese modern education. 
 In this year, we start some new projects, such as 
commercialization of student’s work or co-development 
between some manufacturers and Design Soil. They are 
results of participation in exhibitions, and they 
encourage students to motivate and develop themselves. 
For this reason, we will continue to participate in great 
exhibitions and development into new projects for create 


















2)	 Design Soil について 














3)	  2013 年ミラノサローネ出展テーマについて 
	 2013 年 4 月に、ミラノサローネ本会場内で開催される、
若手デザイナーの選抜展、”Salone Satellite”（サローネ・


















写真 1	 2013年 4月のSalone Satelliteで発表した ”Lagrangian 
Point ” コレクションの全作品。 
 
4)	 出展展示会の内容と成果 
	 2013 年 4 月 9 日から 14 日まで開催されたミラノサロ
ーネにおいて、Salone Satellite に 3 年連続の出展を果た
し、デザイン関係者やメディアの注目を集めた。ミラノサ
ローネで展示をした作品のうち、ふたつの作品がイタリア






















写真 2	 2013 年 4 月の Salone Satellite 展示風景。 
 
 
写真 3	 2013 年 4 月にミラノの Museo Poldi Pezzoli で開催され
た「Around the Book」展における Design Soil 学生作品の展示
風景。 
 




出展が評価されての招待である。また、2013 年 6 月 25
日から 7 月 2 日まで、神戸芸術工科大学ギャラリーセレ
ンディップにおいて、これまでの 3 年間の全作品を展示
する作品展「The Soil of Design Soil」展を開催し、引き





























神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 4 」（ 共 同 研 究 ） 
 
 






















加要請を頂いた。いずれも大学ではなく Design Soil を指
名したプロジェクトであり、この事実も学生たちのモチベ
ーションの向上に大きく寄与すると考える。 













	 また、今年度は学生作品の商品化、企業と Design Soil
との新商品開発プロジェクトのスタート等、新たな展開が
生まれている。これらは展示会出展が生んだ成果であり、
なおかつ、同等のモチベーションの向上と成長を促すもの
である。次年度以降も展示会出展と合わせて、プロジェク
トへの発展を押し進め、学生が成長する場を生み出してい
きたい。 
